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This paper presents a new analytical framewOrk for 10gisticai network equilibria
Ⅵrith incOmplete information The logistical netwOrks can be characterized by a set Of
hard、vare resOurces and a set Of programs(sOftⅥrare)to be accepted by the hardware
A user Of iogistical net、vOrks shOuld ch00se an ad■lis ible prOgram to combine input
resources to hardware resources Due to the limitatiOn of the availability of hardware
resources, there shOuld be interactions among pOtential users Of them  「Γhe basic
element Of Our netlvork equilibrium cOncept is differentiated informatiOn, different
users have different perceptiOns abOut the availability of the sOftlvarei they chOOse
their programs based on their private infOrmation. The purpOse of this paper is to
develop a general equilibria concept that rnakes exphcit infOrmatiOn and knowiedge
that a user has as part Of his priHlitive characteristics. The mOdel we present is a
reinterpretation of IIarsanyl's rnOdel ofincOmplete infOrmatiOn games.The difference
from Harsanyi's apprOach is the exphct cOnsideration of the rational expectation
fOrmatiOn by users.A numericalillustration may provide us a pedagogical insights On
iogisticai network equilibria with incomplete infOrmation











































































































































































可翼関数である。        (3)
任意の利用者tCTに対して定義きれる確率核Ktは任意









































=(Ξ lX――XΞt_lXΞ t+lX…… ΞN)である。個人tがプロ
グラムを利用することによって得られる便益をペイオフ
関数πtにより定義する。

















〔冨 正茫読 1患標 兄 瑠 晶 赳徹角。齢































































































































226     小林潔司 :不完備情報下におけるロジスティカルネットワーク均衡に関する研究
かつコンパクトである。集合ξtをKC「に対して
ξt(K):=(LtC r tlLtは【に関してadnissibleである〕



























































な均衡状態を合理的期待均衡 (RatiOna l Expectation
EquilibriuB:以下REEと略す)と呼ぶ。
(2)不完備ペイオフ情報下での選択行動
利用者tのペイオフ関数を次式のように特定化しよう。πtttΩjttΞJ→R 住∈p    (lo)
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=S△Ut(υt)dτt(υt,とt,【_t専)   (34)
(2)∫△Ut(υ・)dτt(υt,Kttt,【_t4)≫















































≪Vt(714,……=γN卓)           (40)
が成立する時、ク・ C rcを離散的均衡解と呼ぶ。










































【Ot(ω,F(ω))=1                  (41
を仮定しよう。この時、任意のθCOに対して条件
(1)SUto π (θ,σO)dμeγ(θ,dσ。)=
SUto π,(9,σO)dμ O【。(θ,dσO) (42)
(2) fl(θ),…‐―,fr(θ)CF(θ)            (43)


































































_       exp{λEUa〕~Σ








E[電a卜NPa                  62)
となる。共分散行列の各要素は次のようになる。
var[q鳳卜NPュ(1-Pa)
cov[qtI,qa`]=―NPaPa.  (ara・)                (53)
いま、ハードウ至アの各構成要素zの利用によってもた
らきれる便益が
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図-2 経路交通量ととの関係 (CおoⅢλま0.31  図-3 走行時間となの関係lCase l:え=0.3) 図-4 経時交通景ととの関係lCese 2:λ=o.3)





了z2=β z2NΣtt δ a,とPa(1-Pa)       (55)
となる。したがって、各プログラムの便益の期待値万a
およびその分散tr a 2は
πa=Σzc κa ttz,Ja2=Σz∈κtt τz2(56)
となる。πa,Ja2が選択確革P=〔Pa)の関数となることを
明示的に示すために万aO),Ja2(P)と表記する。系3よ
り合理的期待 (μa事,σ a2亭)はすべてのaC Ξに対して
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